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Pure titanium is light, strong, flexible, corrosion-resistant and unexpensive. Moreover, 
a titanium metal is inert in living tissue and causes no remarkable reaction to host animals, 
both biologically and histologically. Thus, this metal has been applied clinically mainly in 
orthopedic surgery. In recent years, owing to the development of photcetching method, 
it was possible to make small holes in varied size, 0. 01 mm and 0. 5 mm in thickness, 
through the titanium foil and plate. These pierced foil and plate were named titanium-
screens. 
It has been confirmed that a titanium-sc:reen, 0. 5 mm in thickness having about a 
hundred holes/cm2 which are 0. 3 to 0. 4 mm in diameter, has many advantages of easy 
cutting and the drainage through small holes resulting in no hematoma, as compared with 
other metal plates. 
In this report, experimental studies were made on the possibility of dissolution of 
titanium and local changes on the adjacent skull, to confirm whether titanium applied on 
the skull has the similar effect to that on the skeletal bones. 
Dissolution of titanium was scarcely detected spectrographically 4 and 12 weeks after 
operation, and histological reaction of titanium to the adjacent skull tissue are as follows ; 
1) Marked intramembranous bone formation has been noted at the margin of the 
titanium-screen especially at the surface of the dura mater 4 weeks after operation. 
2) New bone formation has been almost perfect and titanium-screen has tightly 
connected to the skull 12 weeks after procedure. 
3) No remarkable inflammatory change has been observed in any stage of the im-
plantation. 
Because of biological inertness of titanium to the skull tissue, a titanium-screen was 
applied clinically in a 26-year『oldman. Easy handling and good adaptation of a titanium-








































に次いで多く存在するもので， 1938年 Kroll氏法の基 約 100ケ程度の小孔を有するものを用いた．
礎が確立し，第二次大戦後アメリカlζ於てその工業化 更に厚目のものに小孔を穿ち得るかどうかは目下検
が完成したものである．チタンの物理的性質には種今 討中である（大阪，栗山金属商店）．
の特長が挙げられているが，いま， ζれを医学的応用 3) 実験動物：雌雄を関わす，中等大の成犬を用
範囲の広い，タレタル，ヂルコニウム，ステンレス， い，一実験lζ数頭宛用いた．
スチール（AISI316）などと比較してみると表2の如 -1) 実験方法： Nembutal麻酔下lζ頭頂部lζ於て約
くである．すなわち，チタンは比重が小さく，ステン l～l.5cm平方大の頭蓋骨欠損部を作製し，同大の煮
レス，スチールの約1/2，タンタルの約1/3と扱い易さ 沸消毒せるチタンスクリーンを挿入した．絹糸其の他
を示している．また，ヂルコニウムとほlま同信長のヤン による固定はしなかった. 4週後及び12週後IC同様麻？？？；ばてた力士官~＝：~： ~ ~ ~~~：，：ぷ：~；.：~~：：#i~. ~＂c~？~：； 
表2 Tiと2-3の他の金属との物理的性質の比較
辺AL 属 Ti Ta Zr スァンレス鋼AIS 1316 
原 子 番 号 22 73 40 26 (Fe) 
原 子 量 47.9 180.88 91. n 55.8』（Fe)
比 重 -1. 54 16.6 6.5 7.9 
縦弾性係数 lkg/m皿2) 10. s：；×103 18. 9 x 303 9. 1 x I〔）写 20.3×103 
ポ ア ソ ：ノ 比 0.34 0.35 0.3 
電気比抵抗 (μ.Q-cm 1 -17～55 120 CJ 12. 1 (20℃） 40～54 l:!trCJ n c20℃） 
熱電導度 rC.G.S.) 0. （）』l 0. 130 0.0 lり 0.031 
熱膨脹係数 （×10-6) 9.0 t、5 5.8 16.5 
比 熱（Cal／日CI 0. l:l 0.036 0.07 0.12 
チタンスクリーンの頭蓋’i't成形への応用について
脱I＊.後， HE染色，分析には各実験犬より集めた骨片
を灰となし， 3.4 m Ebert型廻折格子分光写真機を以
て定性的に分析した．
第3章実験結果





























































































1) mechanical or physical irritat1or】
2) chemical or electro-chemical irit;ition 
3) oligodynamic or四 talyticeffect 
』j carcinogenic effect 
などであるが1）～31に関しては，チタンは殆んと問題
外である.4）に関しては2.3の報告もあるがEmneOs
刊し 無視しうるとしている． 三木15）は alloplastic 
materialsの条件に 1)～4）が少い’j（，実lζ，5）消毒可
能にして手術操作の等単な事， 6）入手容易な事， 7J
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